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A 63-year-old man presented to our hospital suffering from dull pain in his right flank and general
malaise.Abdominal computed tomography (CT) revealed a 21×14 cm retroperitoneal tumor adjacent to the
right kidney. He underwent extirpation of the tumor, which weighed 2,900 g. Histopathological diagnosis
was high-grade myxofibrosarcoma. Six months after initial surgery, CT revealed isolated metastasis in the
upper lobe of the left lung, which was surgically treated. Eleven months after the original tumor excision,
CT revealed lymph node metastasis dorsal to the inferior vena cava, which was also removed. Because he
refused to receive adjuvant chemotherapy, he was observed for 2 months until CT revealed multiple liver
metastases and para-aortic lymph node metastasis. He underwent 1 cycle of combined chemotherapy with
doxorubicin and carboplatin, but metastatic lesions grew larger rapidly and his general state became too poor
to continue chemotherapy. He is under best supportive care 17 months after the initial surgery.
(Hinyokika Kiyo 55 : 711-714, 2009)











既往歴 : 大腸ポリープ (polypectomy 後）






入院時現症 : 身長 164 cm，体重 64 kg．右季肋部に
超手拳大の腫瘤を触知した．
入院時検査所見 : 貧血 (RBC 346万/μ l，Hb 9.6
g/dl，Ht 28.5％），白血球増加 (WBC 13,700/μl)・軽
度の肝酵素上昇 (GOT 24 IU/l，GPT 62 IU/l)・低ア
ルブミン血症 (Alb 1.3 g/dl) と CRP 高値 (CRP 8.86
mg/dl) を認める．CEA・CA19-9 は正常範囲，検尿で
は赤血球 1∼4/HPF，白血球 10∼19/HPF だった．










摘出腫瘍肉眼所見 : 標本重量は 2,900 g．割面では








CD68 陽性，smooth muscle actin 陰性，S100 陰性で
あった．また，c-kit 陽性細胞は認めなかった．脂肪
肉腫の成分は認めず MFS，high-grade と診断され，
AJCC staging system for soft tissue sarcoma (2002) で，
泌尿紀要 55 : 711-714，2009年 711
pT2bN0M0G3 : stage III と考えられた．
臨床経過 : 術後化学療法は行わずに経過観察してい




















MFS は軟部肉腫の 1つで，1977年に Angervall ら1)
によって概念が提唱された．従来は MFH (malignant
fibrous histiocytoma) の中の myxoid type と分類されて

























Fig. 2. Microscopic appearance of the surgical specimen (H & E stain). A : spindle cells arranged in a storiform
pattern, B : Part of the tumor showing myxoid stroma














しては doxorubicin (DXR) 中心のレジメンが多く，




た．DXR (60∼ 75 mg/m2) 単独療法と，ifosfamide










きる事を希望した．DXR と CBDCA の併用療法を開
始し，効果不十分の場合は高い奏効率の期待できる




分子標的薬に関して，MFS では KIT の発現率は低
く，Imatinib の有効性は期待できないとされる．自験




本邦で後腹膜原発の MFS（または myxoid MFH) は
8例報告されている14,15)．自験例を含めた 9例すべ
てに腫瘍摘出が施行され， 7 例は長径 10 cm 以上，
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